

























Patterns of promotion ladders and internal transfers (Shukko):
a case study of a large Japanese company
Shinichiro HORIUCHI
Abstract
　This paper examines the career pattern of middle and higher ranking managers in a large Japanese 
company. This is a case study of career records based on the analysis of a cohort of university graduates 
who joined the company in 1965-1975. The data were obtained through published literature (Who’s Who of 
Business). This study carefully builds career trees of managers over time (1980-2010). The main findings of 
this empirical study are as follows: all employees (university graduates) surveyed are promoted to manage-
ment ranks at various speed. The speed with which employees are promoted to a first-rank managing 
position is important for their later career. Job experience (internal transfers to different operational 
departments) seems to be unrelated to the probability of fast-track promotion up to middle management 
rank. Once promoted to middle management, transfers to affiliated companies are frequent and account 
for the probability of promotion at later stages. The experience of working in overseas subsidiaries 
increases the probability of promotion to senior management positions. The globalization of this company 
after the 1980s would appear to have influenced this pattern of career advancement.






















































































































































































部長クラス昇進者（勤続25年～34年）  55（39.86％）  60（31.09％） 115（34.74％）
課長クラス昇進者（勤続15年～20年） 130（94.20％） 175（90.67％） 305（92.15％）










































































































































































































一次選抜（25名） 11  9（81.82％）  4  4（  100％） 10  6（   60％） 19（   76％）
二次選抜（73名） 28 11（39.29％） 15 12（   80％） 33 11（33.33％） 32（43.84％）
三次選抜（18名）  9  2（22.22％）  2  0（    0％）  7  2（28.57％）  4（22.22％）
四次選抜以降（14名）  7  0（    0％）  0 －  7  0（    0％）  0（    0％）

















一次選抜（17名）  1  1（  100％）  5  4（   80％） 11  8（72.73％） 13（76.47％）
二次選抜（97名） 16  2（ 12.5％） 22 15（68.18％） 59 20（33.90％） 37（38.14％）
三次選抜（51名）  8  0（    0％）  6  3（   50％） 37  7（18.92％） 10（19.61％）
四次選抜以降（10名）  4  0（    0％）  0 －  6  0（    0％）  0（    0％）
































部長クラス昇進者（勤続25年～35年）  30（ 37.5％）  30（29.70％）  60（31.41％）
課長クラス昇進者（勤続15年～23年）  68（ 85.0％）  92（91.09％） 160（83.77％）
































「一時出向」経験者数  58（36.25％） 140（45.90％）
「出向（退出）」経験者数  48（   30％）  98（32.13％）


























































































一次選抜（19名）  3  3（  100％）  1  0（    0％） 15 13（86.67％） 16（84.21％）
二次選抜（22名） 10  6（   60％）  2  2（  100％） 10  3（   30％） 11（   50％）
三次選抜（15名）  6  0（    0％）  2  1（   50％）  7  2（28.57％）  3（   20％）
四次選抜以降（12名）  6  0（    0％）  0 －  6  0（    0％）  0（    0％）

















一次選抜（6名）  1 1（  100％）  1 1（  100％）  4  4（  100％）  6（  100％）
二次選抜（45名）  6 2（33.33％）  8 4（   50％） 33 14（42.42％） 20（44.44％）
三次選抜（26名）  5 1（   20％）  2 0（    0％） 19 3（15.79％）  4（15.38％）
四次選抜以降（15名）  2 0（    0％）  2 0（    0％） 12  0（    0％）  0（    0％）
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